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The present study was carried out as part of an investigation to clarify the subjective and objective needs for 
the home-visit-based comprehensive nutrition support program. We also analyzed what roles and skills they ex-
pected of registered dietitians， and further examined relevant factors in implementing home nutrition support.
 In this study， we conducted a self-administered questionnaire survey among home-care service staff， and 
obtained the following results: 1） among the respondents， 62% recognized home nutrition support and 11% 
had provided it to their care recipients; 2） compared with home nutrition support ， information on nutritional 
care management， another national public health service to improve the nutritional status of these care recip-
ients， and its ﬁnancial basis was　signiﬁcantly （P＜0.001） less well-known among the respondents， with 38% 
thoroughly understanding that the care service was covered by the national nursing-care insurance and only 6% 
had utilized it for their clients; and 3） a higher percentage （71%） of the respondents were satisﬁed with home nu-
trition support， and 82% noted that their　care recipients had dietary and nutritional problems.  Furthermore， the 
survey revealed that， although home-care service staff perceived the needs for professional nutritional support 
from registered dietitians in home-care settings， their awareness of “nutrition support” was so limited to the con-
trolled diet issues that their expectation of home nutrition support may be quite different from the comprehensive 
purpose of the program; registered dietitians introduce and support better ways of selecting， preparing， and 












へという流れが一層加速している．2005 年 10 月
に高齢者の低栄養状態の改善を目的とした栄養ケ
ア･マネジメントの実施が介護報酬として評価さ











2005 年，わが国の高齢化率は 20% を超え，






















































配布数 658 施設，回収数 377 施設（人）（有効回








Table 1.  対象者の特性  n＝377
特　　性 人 %
性　　　別 男性 78 20.7
女性 260 68.4
不明 39 10.9




60～69 19 5.0 
70～79 9 2.4
不　明 24 6.3


































Table 3.  栄養食事指導に満足の理由（複数回答） n＝30
項　　　　目 人 %
　1．栄養改善ができた 15 50.0 
　2．嗜好を満足させる献立 14 46.7
　3．他職種間のコミュニケーション 12 40.0 
　4．献立のレパートリーが増えた 11 36.7
　5．栄養補助食品有効活用 10 33.3 
　6．慢性疾患・肥満の食事療法が円滑 6 20.0 
　7．食欲がわくようになった 3 10.0 
　8．嚥下問題が解決 2 6.7 
　9．咀嚼問題が解決 2 6.7 
  10．便秘･下痢の改善 1 3.3 





人 % 人 %




















































Table 6.   スタッフが認識している食･栄養の問題点 
 （複数回答）n＝311 
項　　目 人 %
  1．嚥下障害 202 65.0 
  2．便秘･下痢 134 43.1 
  3．肥満 128 41.2 
  4．咀嚼困難 115 37.0 
  5．やせている 109 35.0 
  6．Alb. が基準以下 105 33.8 
  7．糖尿病 28 9.0 
  8．急激な体重減少 25 8.0 
  9．食欲不振･偏食 9 2.9 
10．透析療法 8 2.6 
11．脳・血管障害 4 1.3 
12．褥瘡 3 1.0 
13．精神疾患 1 0.3 





人 % 人 %
知っている 143 38 → 依頼した経験あり 9 6
依頼経験なし 127 89
知らない 215 57 無回答 7 5
無回答 19 5
Table 5.  職業別栄養ケア・マネジメントの加算認知度  n＝327
項　目
看護師 医師 介護支援専門員
人 % 人 % 人 %
知っている 86 37.6 18 26.9 24 77.4
知らない 143 62.4 49 73.1 7 22.6
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